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SOCIAL  ASPECTS OF THE IRON AND STEEL POLICY
0n a proposaL by Vjce-President VredeLing, the commission has
sent a rorking p"p"ri on the sociaL aspects of the iron and steeL
poLicy to the. ECSC ConsuLtative Committee.
This paper examines the repercussions on future empLoyment of
restructuring in the iron and steet industry. It  reviews the means of
intervention  avaiLabLe to the Commission under the ECSC Treaty (see
Annex 1) and considers the possibiLities of adapting existing aid and
Loan faciLities and introducing ne1.1 faciLities to deaL with the sociaL
consequences of the crisis in the iron and steeL industry.
The empLoyment situation in t he industry has deteriorated since
19?5. The work fonce (workers and empLoyees)  decL'ined from 760 000 in
December 1975 to 720 000jn December 19?7 (see Annex 2).  In the majority
of cases, this was brought about part[y by natura[ wastage and a freeze
on recruitment  and partLy by redundancies  combined with earLy retirement
measures.
The pace of dismissaIs has acceLerated since september 1977' In
addition to the consequences  within the sector itself,  the possibi Lities
for re-emp[oyment ane affected both by the generaL LeveL of unemptoyment
and by the repercussions on economic activity in the reg'ions concerned
of nork force reductions and closures in the iron and steet industry'
The decLine in the industryrs work force wiLL continue in the years
to come. The Commiss'ion estimates the reduction in the work force from
1g77 to 1gg0 at between 100 000 and 140 000, representing a reduction
fron 751 000 in 1g73 to 624 000 or 580 000 in 1980, on the assumption of
either a 3% or a 4% growth in productivity and a reduction of one houn
per day in hours worked on the basis of a ?20-day working year.
The work.ing paper stresses that this approximate  and prov'isionat
estimate wiLL have to be reconsidered and revised as more precise infor-
mation is received. The resuLts m'ight turn out quite differentLy
depend.ing on the generaL economic situation, productivity trends, reduction
in hours workedr Jr tne effect of work-shaling measures Like[y to be jntro-
duced between now and 1980-
The Commission suggests three broad Lines for Commun'ity action to
meet the sociaL consequences of the steeI cris'is:
1 sEc ( 78>2636?.
In view of the present diversity of reardaptation aids and the manner
in which they are appLied, a Communjty approach to nationaL socjaI
measures shoutd be deve[oped with a vie'w to arriving at a coherent,
common treatment of the instruments avaiLabLe.
The rate of Community aid should be recionsidered to ensure that the
aItowance received by steet ulorkers in the Iess-favoured countrjes does
not fat[ below a given minimum.
The fot[owing measures p*tentiatLy eLigibLe
shouLd be examined with a view to promc,ting
avai[abte votume of uork:
Iowering of the ret'irement age,n
restructuning of shift or team urork,
organization of a shorter workinrg week,
restri ctions on overtime.
Sociat concerns, and particuIarIy  re-empLoyment  probLems, shoutd be kept
to the forefront in the organization of reductions in the work force.  Any
sociaL measure which avoids dismissaIs wiLI Lighten the financiaL burden these
pLace on the community, Efforts shou[d therefore atso be made to evoLve
sociaL measures des'ignecl to make dismissaIs unnecessary, such as work-sharing.
FinaLty, it  is pointed out that under the existing agreements between
the Member States and the Commission,  ECS;C readaptation aid'is granted
automaticat[y, thus constituting a guarantee of aid which is regarded as a
major sociat achievement of the ECSC, The Commissjon stresses, however, that
any new increase in automatic expenditure,  eithen in the framework of existing
egreements or as a resuLt of new measures, wou[,C create senious difficuLties
as regards budgetary equilibrium.  -
There is consjderable uncerta'inty with regard to the future budgetary
position, due to the inadvisabiLity under preserrt conditions of incneasing
the rate of the Levies which constitute the main source of funds fon the
ECSC budget. tJith a viel"r to mobi L'izin9 a supptementary source of f unds, the
Commission has requeited member States to take the necessary steps to trans-
fer to the ECSC budget frorn the beginning of 1979 the revenue from ECSC
customs duties, which are pro,tisiona[[y estimated at between 50 and 50 m EUA.
This proposal wiLt be discussed in the near future.
The Commission wi!{.'f inalize its  working paperin the Light of the
comments of the ECSC eonsuLtative  Committee.
frcr ECSC financiat assistance
a better distribution of the,i
ANNEX 1
EEVLEhI_Or  CoMMUNTTY  AID 4q,[SURES  UNDER THE ECSC TREATY
GeneraI rneasures:
- Loans to facilitnte the irnplementation  of investment programmes (Articte 54
of the ECSC Treaty) r  98P"5 rn EUA in 1976 and 713 m EUA in 1977.
- Conversion Lmans unden Article 56(2)(a) amounting to 64 m EUA in 1975t
62 m EUA in1976 and ?3$ m fUA in 1977, rrhich have rnade it  possibte to
create or presenve a[:*ut -15 000 jobs over the three years concerned.
(The Cammission'is at present exarnining severaI apptications fon conversion
toans on which a dec'ision u'iLL be taken before the end of the year.)
- Aid from the furopean'ReEionaL Development Fund: 31 m EUA between 1975 and
the end of 1977.
- Loans by the European Investment Bank: 197.5 m EUA in 1977.
-  ECSC tou-cost housing l"oans: 1?.5 m EUA in 1976 and 15 m EUA 'rn 1977.
- FinanciaL aid for technicat and economic research reIating to the production
and increased use of coa[ and steet (ArticLe 55 of the ECSC Treaty):
42.7 n EUA in 1976 and 38"4 m EUA in 1977,
Socia( measures:
1.  Readaptation aid under Artic[e 56(2) of the ECSC Treaty (non-repayabLe
aid to pfomote the re-empLoyrnent in the best possibLe conditions of workers
affected by the cessat'ion, reduction or transformation of their undertakingsl
activities):
- tideover alLowance*e ccvering the per'iod of unempLoyment  between dismissaL
and re-empLoyment;
- financing of retraining;
-  resett ternent  a L Lowancesp
- grants to undertakings to enab[e them to continue pay'ing workers
temporari {.y ta'id .crf f .'
The provision of non-repayable readaptation aid is conditionaL on
payment by the State concerned of a special contribution at teast equaL
to the amount of aid, unless an exception is authorized by the CounciL
acting by a two*thirds nra"jority" Init'iaLly (unti t 1967), readaptation
aid mainty,invoIved the coaL industry, but since 1977/78 it  has Largety
gone to the inon and steel industry. The tota[ amount of readaptation
aid is expEct€d tn reaeh 60 m EUA in 1978 (compared with 25 m EUA in 1976
and 19V7), inclurjinq 44 m EUA for the 'iron and steeL industry.
2.  Aid in the ssi:*r* i:t safety, hygiene and heaLth protection at wonk.
Three research programrnes current[y be'ing carried out receive an annuat
contribution of about 3.3 m EUA:
- poLIution contr"*l 'ir: t":N-'* tr,rn and steeL industry;
-  ergonomi cs in the j i"sn an'ii steeL jndustry;
-  heaLth of workers expased to dust and gas emjssions and subject to the
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*BroadLy speaking, the di fference
given in the body of the text is
onwards they exclude apprentices
betreen these figures and
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VOLET SOCIAL  DE LA POLITIQUE SIDERURGIQUE.
La Compission a, sur proposition du Vice-President Vredeting, soumis au
Comit6 consuLtatif CECA un document de travaiL (1) sur Le votet sociaL de La
pol.it'ique sid6rurgique
La Commission y rend corpte des r€percussions de La restructuration de ta
siderurgie sur L'empLoi futur.Le document consiste en un aperqu des moyens d'in-
tervention dont La Commjssion disposeautitre du Trait6 CECA (voir annexe 1) et
un examen des possibiLites  dtadaptation et de renouveILement  des systdmes d'aides
et de prQts afin de faire face aux cons6quences  sociales de La crise siderurgique.
La situatjon de LrempLoj dan6 [a sid6rurgie stest d6grad6e depuis 1975. Les
effectjfs (ouvriers et emp[oy6s) sont passes de 760.000 en decembre 1975 e 720.000
en d6cembre.X977 (woir annexe 2).  Cette r6duction srest opdrde dans La majorit6
des cas par ttanrQt drembauche et tes departs naturets.drune part, et des Iicenciements
assontis drune mise en pr6-retrajte dtautre part.
Le rythme des ticenciements stest acc6ler6 depuis septembre 1977. Au-de[i des
cons6quentes, ttint6rieur du secteur tui-m6me,  ce sont Les possibiLites de r6emptoi
qui sont actuelLement affect6es, tant en raison du niveau g6n6ral du ch6mage gue
des effets induits sur Ltactivite  economique 169ionaLe  de ta diminution de ['empLoi
et de ta fermeture dretabLissements  sid6rurgiques-
,  Cette tendance de reduction se poursuivra dans te courant des ann6es i  venir-
La Commjssion tient compte drune fourchette de reduction des effectifs quj osciLLe
entre 100.000 et 140,00b en 1980 par rapport aux effectifs de 1977- r6duction de
751.000 en 1973 e 580.800 ou bien i  624.400 en 1980. Cette fourchette conrespond ir
deux hypothdses (respectivement  3% et 4Dde traccroissemerit  de La productivit6 et
dtune hypothdse  de reduction des heures effectives de travaiL (une heure par jour
sur 220 jours travaiLL6s annueL[ement).
Dans Le"document de travait iL est souLigne que cette esquisse, qui est
approximative et provisoire,  devra 6tre reprise et r6vis6e au fur et i  mesure  que
parviendront des informations pLus precises. Les estimations pourralent €tre
diffdrentes  en fonction de Ia situation 6conomique  g6n6raLe,  de Lr6voLution effective
de La productivit6 ou de La r6duction des heures effectives de travai L et des
modaLit6s de repartition du travaiI qui pourraient jntervenjr drici ir 1980.
pour faire face aux cons6quences.sociates de ta crise sid6rurgique,  La
Commission indique trojs Iignes directrices pour des actions communautaires  :
-  Vu La'djversite actueLLe des aides ir [a readaptation, ainsi que de teur mode
dtappLication, une approche communautaire  des mesures sociaLes nationates
devrait 6tre recherch6e pour arrivei A un traitement coh6rent et commun des actes;
( 1 ) SEC (78) 2636-2-
- Le taux de traide communautaire doit 6tre reconsiderd de sorte que les travaiLteurs
de ta sid6rurgie des pays moins favoris6s regoivent une indemnit6 ptancher;
-  pour favoriser une mejIteure r6partition du travaif Les mesures suivantesr suscep-
tibLes de faire Irobjet drune intervention fjnanciere 6ventuetLe de La CECA,
m6ritent dtOtre 6tudi6es  :
.  trabaissement de LrSge de d6part A ta retraite,
.  Lfam6nagement du travaiI poste ou en eQuipes,
.  Lforganisatjon du travaiL hebdomadaire  A duree r6duite,
.  La Limitation des heunes suppt6mentaires'
La r6duction des effectifs doit etre organis6e  seLon des modaLites sociatement
optimaLesr  Qui tiennent compte des difficutt6s de r€'emptoi. Toute mesure sociate
qui evite des Iicenciements aLL6gera.ta charge financidre guriLs font peser sur La
coItectivit6. Ctest pour cette rajson quriL faudra aussi rechercher des mesures
sociaLes qui tendent b 6viter des Iicenciements, teIes  des mesures de r6part'ition
de travai t.
La Commission signaLe enfin quren raison des accords qui existent entre Ies
Etats membres et La Commission sur [es aides consenties  au titre  de Ia 16adaptation
CECA, ceLLes-ci revfltent un caractdre automatique, constituant ainsi une garaRtie
dtaide qui est consid6r6e  comme un acquis sociaL majeur de [a CECA. La Commission
souLigne toutefois que tout nouveI aCcroissement  des d6penses automatiques, soit
dans [e cadre des accords existants, soit en cons6quence  de nouveLLes mesures,
poserait un difficiLe probLdme d'6quiLibre budgetaire.
Les perspectives  budg6taires spnt marqu6es drune grande incertitude,  notamment
en raison de Lropportunite, dans [es conditions actueLLes, drune auOm91!ation du taux
des pr€'ldvements, ressource principaLe du budget CECA. Afin de mobiIiser une
ressource complementaire, ta Comnission a demand6 aux Etats membres de prendre les
dispositions necessaires  pour transf6rer au budget CECAT. A partir de 1979' Les
ressources  des droits de douane CECA, provisbirement estim6s entre 50 a 60 MUCE.
La discussion  de cette proposition  commencera prochainement.
Apres consultation  du Comite consuttatif CECA sur Le document de travai'[,  La
Commission en adoptera La version defirnitive-v
ANNEXE 1
APERCU DES INTERVENTIONS  COMMUNAUTAIRES  AU TITRE DU TRAITE  CECA.
Interventions de caractdre 96n6raL :
-  Pr6ts faciLitant [a rdaLisation de progruttis d'investissement  (art.54  CECA) :
en 1976 et 1977 respectivement  98215 et 713 MUCE.
-  Pr6ts A [a reconversion (Art. 56 I  2a) : 64 MUCE en 1975,62 MUCE en 1976,
126 MUCE en 1977, cr6ant ou sauvegardant pour ces trois  ann6es 15.000 empLois.
(La Commission examine actuetLement ptusieurs demandes de pr6ts i  ta reconversion
qui feront ['objet drune d6cision avant La fin  de Irann6e).
-  Contribution  du Fonds Europ6en de D6veLoppement  RegionaI depuis 1975 jusqu'i
fin  1977 de 31 MUCE
-  Pr6ts accord6s par La Banque Euro;,6enne drlnvestissements en 1977r 19715 ylUCE.
-  pr6ts CECA aux logements sociaux :  1215 MUCE en 1976 et 15 MUCE en 1977.
-  Aides financidres i  La recherche technique et 6conomique'int6ressant  La production
et Le d6vetoppement  de [a consommation du charbon et de Lracier (art.55  CECA)  :
42,7 t\tJCE en 1976 et 3814 MUCE en 1977.
Intervent i ons dans te domai ne soc.i a L :
1) Aides i  [a 16adaotation selon LrArt.56 S 2 b CECA (aides non remboursabLes
promouvadt  [-" reemptoi dans des conditions optimaIes des travai[[euns touch6s
par La cessation, ta r6duction ou [e changement de lractivjte  de leur entreprise
e titre  d6finitif)  :
-  une indemnit6 dtattente couvrant La p6riode de ch6mage aprds Ia perte drun
emploi jusqu'au moment ou Le travai Lleur est repLac6;
-  [e financement de ta 166ducation professionneLte;
-  des aLLocations pour tes frais  de 16instatIation;
-  des a[locations  aux entreprises assurant te maintient du sataire des
travai Lteurs mis en ch6mage temponaine.
'  Lroctroi de ces aides d La readaptation est subordonn6 au versement par IrEtat
int6ress6 drune contribution sp6c'iaLe au moins 6quivatente au montant de cette
aide sauf d6rogation autoris6e par Le Conseil, statuant i  La majonit6 des deux
tiers.  Les aides i  ta r6adaptation ont ccncern6 initiaLement (jusqu'en 1967)
surtout Les houitLdres, mais depuis 1977/78 eLLes sont attribu6es en majeure
partie i  l'industrie sid6rurgique. Pour 1978 i[  est pr6vu que Les aides i  La
readaptation atteindront un montant de 60 MUCE (25 MUCE en 1976 et 1977), dont
44 lvluCE pour la s'iderurgie.
2) Aides en mati6re de s6curit6, hygibne et m6decine du travaiL.  Une contribution
annuelLe drenviron 313 MUCE est apport6e A trois  programmes de recherche qui
sont en cours de r6aLisation:
-  Lutte contre tes poLLutions en sid6rurgie,
-  Ergonomie et s5ddrurgie,
-  Sant6 des travaiLteurs  expos6s aux 6missions de poussidre et de gaz et
soumis aux constantes de bruit et de chaleur.ANNEXE 2.
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*  Dans Les chiffres i  partir d'octobre 1977, le nombre des apprentis
sans emptoi nfest pas incLu ,  ce qui exp[ique en substance ta
dJfference avec tes chiffnes corr€lspondants de La note'
;